










Athletic Trainer Activity in Hosei University 
 




    This study reports on the activity of an athletic trainer in the Faculty of Sports and Health Studies, Hosei 
University. The athletic trainer activity was studied at a sporting event held on May 27 and October 9. The 
trainer attended to several sprained ankles at each event, and conditioning such as icing and stretching, etc. was 
the most required treatment. Enlightenment of trainer activity in universities and the creation of manpower 
through education are future issues for investigation. 
 



































































































































内訳は経済学部 6 名、社会学部 5 名、現代福祉学
部 1 名、スポーツ健康学部 5 名であり、総数では














 傷害部位は足関節が 5 名と最も多く、以下手指
が 3 名、下腿後面が 2 名であり、他は足の指、腰
部、膝関節、大腿前面、肩関節、発熱、鼻部（鼻













 症状は捻挫が 5 名と最も多く、以下突き指が 3 
名、原因不明の疼痛が 2 名、いわゆるこむらがえ
りが 2 名、その他、打撲、血まめ、発熱、原因不

















が 8 名、ストレッチングが 2 名であり、その他、
テーピング以外での固定、医療機関への搬送（発


















































































 傷害部位は肩関節が 3 名、腰部・膝関節が各 2 
名、その他、足の指、腰部、股関節、足関節、背












 症状は原因不明の疼痛が 6 名と最も多く、筋お
よび関節の違和感 2 名、筋緊張、筋疲労、捻挫が 














 処置は多い順にストレッチングが 4 名、マッサ
ージとアイシングが各 3 名、テーピングが 2 名で
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